Relationship between Development of Self-Understanding and Career　Consciousness of College Students by 甲村, 和三
愛知工業大学研究報告 
第 43 号 平成 20 年           
                     
                                                                                                           
大学生の自己理解の発達とキャリア意識の関係  
                                       
                                                              
Relationship between Development of Self-Understanding and Career  
Consciousness of College Students 
                               
甲村  和三 
Kazumi KOHMURA 
                               
Abstract：The present study was conducted to clarify the relationship between the development of 
self-understanding of college students and their career consciousness in seeking a job. Three hundred five 
students were asked to answer questions related to self-understanding, career orientation, and putting the 
emphasis when the students seek a job. According to their evaluation, the tendencies were showed to be 
developing with the school year progress in all aspects on self-understanding of students. Hayashi's 
Quantification Theory Type Ⅲ was used to analyze the determinants which influence to the career 
orientation of students in seeking a job. As a result, three meaningful axes were found, and author named 
these intention to getting a position in the company with big-name brand, intention to peaceful living, 










































































































 ２－３ 回答者 



































































15.0）、および EXCEL 数量化理論（Ver.2.0 エスミ）を
用いる。 
３－１ 自己理解の学年別深化の個別的様相 
 自己理解の程度を調べるために、1) 性格面( 6 項目)、









































図１ 自己理解関連評価項目についての肯定的回答者比率（％）の学年別比較（傾向検定***p<.001, **p<.01, *p<.05） 
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熟( 6 項目)、5) 大人社会理解度( 6 項目)、6) 適応性( 6 項
目)、7) 協調性( 6 項目)、8) 不安( 6 項目)の諸側面につい 
ての問を合計 49 項目用いる。質問項目の主なものは、こ 





































































































検討した。固有値 1.0 を基準にすると８因子を抽出した。 





















































































評定値（***p<.001, **P<.01, *p<.05） 
全体の評価傾向を見ると、3.0 の中位点を超える評定値 
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 用いた 12 の就職・就業に関する価値的意識について 
の質問について、肯定的回答を示した比率を学年別に示
































































































































































































は、彼の「キャリア志向調査票 Career Orientation 
Inventory」によって算定されるものであるが、キャリア
志向を８つのカテゴリーに分類している。すなわち、「専
















































―進路選択の心理と指導』学術図書出版社,  2003. 
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